






Personalized Teaching Material Generator Based on Word Set 
























Recently, a lot of information is available as web pages on the Internet. Everyone can access and get them 
easily, and many students want to use them as textbooks. However, it is very difficult for novice learners of 
English to utilize them as textbooks. They need a help to find the web pages, which are appropriate to their 
ability. In order to solve this problem, I develop a new system for novice learners of English, which 
estimates the vocabulary level of the web pages by General Service List(GSL) and Academic Word List(AWL). 
This system provides suggestions to the students, and they can utilize the web pages as textbooks. Here, I 













































































利用されている語彙リストであるGeneral Service List 
(GSL)[6,7] とアカデミック用語リストである
Academic Word List(AWL)[8,9]を用いた．GSLの語彙












































































Levels Conversation Fiction Newspapers Academic 
1st 1000 84.3 82.3 75.6 73.5 
2nd 1000 6 5.1 4.7 4.6 
Academic 1.9 1.7 3.9 8.5 




































Number of words % text coverage 
86,741 100 
43,831  99 
12,448  95 
 5,000  89.4 
 4,000  87.6 
 3,000  85.2 
 2,000  81.3 
 1,000  74.1 
  100  49 
   10  23.7 
















































	 iBT	 英検	 
Easystarts	 200	 250	 26-27	 4級	 
レベル1	 300	 250	 26-27	 4級	 
レベル	 2	 600	 350	 36-37	 3級	 
レベル	 3	 1,200	 400	 40	 準2級	 
レベル	 4	 1,700	 500	 52	 2級	 
レベル	 5	 2,300	 600	 62-63	 2級-準1級	 
レベル	 6	 3,000	 730	 79-80	 準1級	 
表3. グレード別リーディングテキスト(ペンギンリー































GSL(General Service List)，Teacher’s Word Book of 
30,000 Words ， Computational Analysis of 
Present-Day American English, Cambridge English 











 アカデミック語彙リストには，表 5 のように
UWL(University Word List)，AWL(Academic Word 
















表4. 代表的な標準語彙リスト [ 2] 
 
 
名称 語数 発行年 備考 
GSL(General service List) 高頻度 2000語 1953 英語学習用，word-family方式 
Teacher’s Word Book of 30,000 Words 頻度別 30,000語 1944 見出し語方式 
Computational Analysis of Present-Day 
American English 
5,000語 1967 見出し語方式 
Cambridge English Lexicon 約 4,500語 1980 指導者用，見出し語方式 
Word Frequencies in Written and Spoken 
English 
























(1) Type-token ratio (TTR)：語種数と延べ語数の
比率を表す 



























LFP =  Σn=1





























GSL には 2284 のワードファミリーが含まれるが，
頻度順に約 200 ワードファミリーずつ 11 のレベルに
分割1した後，ワードファミリーをそれぞれの単語に戻
した．例えば，ワードファミリー中の単語researchは，
最終的には researched, researcher, researchers, 
researches,  researchingの５単語に分解される． 





究では，GSL を学習した後に AWL を学習するとみな
して，語彙レベルをGSLの高頻度順からAWLの順に
順序付けを行った． 
Lists Fiction Popular Newspapers Academic 
Readers 85.6% 81.9% 80.1% 76.3% 
GSL 85.5% 81.5% 79.7% 76.4% 
GSL+AWL 86.4% 86.4% 84.9% 85.1% 
表 7. 一般的なグレード別リーディングテキストであるリー
ダーズとGSL, AWLの関係[ 1] 
                                                
1 最後のレベルのみ284ワードファミリーとなった． 
名称 語数 発行年 備考 
UWL(University Word List) 基本語 836語と派生形 1,400語 1984 word-family方式 
AWL(Academic Word List) 570語と 10の補助リスト 2000 word-family方式 
English Vocabulary for Academic Purposes 7,692語 1997 見出し語方式 
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表 8. General Service Listのレベルと含まれる単語数  











 語彙リストとして表 8, 表 9 の様に分解されたGSL
とAWLを用いた．GSLを頻度順に1から11レベル，









 SVL = Σn=1
21 語彙レベル n  *  Web ページ内















1) 獨協大学 英語版トップページ 
2) VOA NEWS 
3) The Asahi Shimbun English Web Edition 
4) BBC Learning English 
 
 
1) 獨協大学 英語トップページ[19] :  




語種数 59, リストに存在する単語数 57  
 カバー率 : 96.61 % 








1 GSL1 35 12 AWL1 1 
2 GSL2 3 13 AWL2 3 
3 GSL3 6 14 AWL3 0 
4 GSL4 1 15 AWL4 0 
5 GSL5 2 16 AWL5 2 
6 GSL6 0 17 AWL6 1 
7 GSL7 1 18 AWL7 0 
8 GSL8 0 19 AWL8 0 
9 GSL9 0 20 AWL9 1 
10 GSL10 1 21 AWL10 0 




2) VOA News : News / Science & Technology 
NASA Closes In on the Big Bang[20] 
 
語種数 121, リストに存在する単語数 87 
 カバー率: 71.90  % 







レベル General Service List, level 単語数 
1 General Service List, level 1  763 
2 General Service List, level 2  840 
3 General Service List, level 3 876 
4 General Service List, level 4 802 
5 General Service List, level 5 747 
6 General Service List, level 6 687 
7 General Service List, level 7 592 
8 General Service List, level 8 592 
9 General Service List, level 9 618 
10 General Service List, level 10 529 
11 General Service List, level 11 494 
 合計 7,540 
レベル Academic Word List, level 単語数 
12 Academic Word List, level 1 453 
13 Academic Word List, level 2 395 
14 Academic Word List, level 3 366 
15 Academic Word List, level 4 293 
16 Academic Word List, level 5 339 
17 Academic Word List, level 6 336 
18 Academic Word List, level 7 267 
19 Academic Word List, level 8 309 
20 Academic Word List, level 9 260 
21 Academic Word List, level 10 95 











1 GSL1 47 12 AWL1 1 
2 GSL2 9 13 AWL2 1 
3 GSL3 13 14 AWL3 0 
4 GSL4 3 15 AWL4 0 
5 GSL5 4 16 AWL5 1 
6 GSL6 2 17 AWL6 1 
7 GSL7 1 18 AWL7 2 
8 GSL8 1 19 AWL8 0 
9 GSL9 1 20 AWL9 0 
10 GSL10 0 21 AWL10 0 
11 GSL11 0    
表11. VOAのある記事内に出現する語彙レベル 
 
3) Asahi Shimbun English Web Edition:  
SUMO/ First new yokozuna in 5 years inspired 
by family, mentor[21] 
 
語種数 246, リストに存在する単語数 177 
 カバー率 : 71.95 % 







1 GSL1 85 12 AWL1 2 
2 GSL2 28 13 AWL2 3 
3 GSL3 11 14 AWL3 0 
4 GSL4 12 15 AWL4 2 
5 GSL5 11 16 AWL5 0 
6 GSL6 9 17 AWL6 0 
7 GSL7 4 18 AWL7 0 
8 GSL8 5 19 AWL8 0 
9 GSL9 3 20 AWL9 0 
10 GSL10 2 21 AWL10 0 
11 GSL11 0    




4) BBC Learning English: Talk about English  
The Reading Group Part 10[22] 
 
 語種数 599, リストに存在する単語数 473 
 カバー率: 78.96 % 









1 GSL1 173 12 AWL1 7 
2 GSL2 88 13 AWL2 10 
3 GSL3 45 14 AWL3 6 
4 GSL4 35 15 AWL4 4 
5 GSL5 33 16 AWL5 5 
6 GSL6 20 17 AWL6 3 
7 GSL7 11 18 AWL7 6 
8 GSL8 7 19 AWL8 7 
9 GSL9 6 20 AWL9 2 
10 GSL10 5 21 AWL10 1 
11 GSL11 1    







 カバー率 語彙レベル 
獨協 96.61% 3.01 
VOA 71.90% 3.49 
ASAHI 71.95% 3.05 
BBC 78.96% 4.10 
表14. 各記事内のカバー率と語彙レベル 
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参考資料 1: 獨協大学英語版トップページ テキスト 
 
Spirit of the School Establishment 
 
Developing character is essentially a lifetime work 
which is achieved in various ways. But the way of 
forming character at a university must be through 
learning. In other words, a university is an 
institution in which character is developed through 
learning. You must devote yourself to learning and 
work hard at it. There is no more effective way to 
polish your spirit and develop your character than 
focusing your mind and dedicating yourself to 
learning. Character is indeed developed by academic 
effort. And the will is also forged this way. 
 Furthermore, the will must be pure, because 
academic pursuit is impossible without honesty.  
 
Founder of Dokkyo University-Dr. Amano Teiyu 
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